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EL CULTURALISMO PARTICULAR DE
MARIA VICTORIA ATENCIA
/'

Al hablar de la poesfa femenina espaflo/a de los ultimos 25 aflos, uno
de Los nombres que se vienen repitiendo en Los estudios crfticos y en las
crecientes antalogfas poeticas es precisamente el de Marfa Victoria Atencia.
Comenzando con la di.ficultad que los crfticos encuentran en situar a la
escritora gaditana dentro de las numerosas generaciones o movimientos
poeticos que van a surgir en Espafla despues de la Guerra Civil, y
continuando con la lectura de algunos de Los poemas que componen la

WEI Co/eccionista w, en este trabajo se
intentara identificar a Atencia no como una poeta mas dentro de un grupo
coleccion de la aurora titulada

detenninado con caracterfsticas homogeneas, sino como una poeta con gran
independencia estetica que, sin encasillarse en un grupo detenninado, podra
atraer la atencion tanto de crfticos como de lectores.

La lectura de los

poemas seleccionados se realizara en funcion de/ empleo particular que
Marfa Victoria Atencia hace de Los diversos referentes culturalistas que
aparecen en estos poemas, demostrando como dichos referentes no aluden
exclusivamente a una experiencia remota, sino a una mucho

mas cercana y

personal de/ yo lfrico.

f

En el estudio de Andrew Debicki sobre la generacion poetica que va
desde 1956 a ·1971, el crftico nos presenta el esquema generacional que
caracteriza la poesfa espalfola desde la posguerra hasta 1987 (fecha de la
segunda edicion de su estudio).

Consciente de/ peligro que divisiones tan

categoricas como esta suponen, pero ante la necesidad de marcar una
direccion en la evolucion de /os grupos o movimientos poeticos, escribe wla
decada de/ 40 y la de/ 50 marcan la transicion de/ 'garcilasismo' a la poesfa
social; 1956-1971, el predominio de la generacion de Claudio RodrfguezBrines, y de 1971 hasta el presente la aparicion de una nueva poesfa y una
nueva sensibilidad.. . w (1987, 41).
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Marfa Victoria Atencia (MVA) nacida en Malaga en 1931, publico su
primer libro de poemas, Tierra mQiada, en 1953, iniciando su andadura
poetica que llegara, con una interrupcion de casi 15 alfos, hasta su ultima
entrega en 1989, La oared contigua. Si aceptamos la division presentada por
Debicki, deberfamos incluir a MVA entre los poetas sociales de la primera
generacion de posgue"a y la estudiada por el crftico de Claudio RodrfguezBrines. Pero tambien, ya la vista de esa segundafase de su obra, despues
del prolongado silencio, MVA habrfa de participar en el grupo considerado
como la nueva o joven poes(a espalfola, o como Castel/et la bautizo, Los
"nov(simos" 1•

Santiago Dayd( Tolson tambien se plantea el problema de

enmarcar a MVA dentro de una generacion determinada. Para el, aunque
MVA habrfa de pertenecer a la generacion de Los 50, a partir de/ 76, por la
madurez de su obra e incluso el exito alcanzado en esta fecha, la aurora
deberfa ser considerada en el grupo de Los "novfsimos "2•
Ante la confusion que se plantea por identificar a MVA en un grupo .
poetico determinado, creemos que en vez de 'generaciones' es pausible que
hablemos, con Ortega, del concepto de 'epoca '. Fanny Rubio expone esta
idea al decir que:
esta es una epoca vieja [l,a de Los poetas def presente, a partir de/
50 e incluyendo Los def 70], un perfodo durante el cual la
sociedad literaria imita y gira sobre su propia tradicion sin
alterarla o es, por el contrario, una epoca en la que Los mayores
artesanos de la palabra pretenden devolverla o reestrenarla con
una lengua nueva (51).
La poesfa de MVA, como revela Jose Luis Cano, no consiguio la atencion
que pudiera merecerse hasta la publicacion de Marta y Marfa en 1976. Sus

entregas anteriores se compon(an de una poes(a llena def "espacio
adolescente herido por el nacimiento de/ amor, por el recinto andaluz donde
flares y pajaros, cal y arenas, cielo y mar, suelen apresar sin esfuerw el
brillo y la sorpresa de una mirada recien nacida" (Cano, 174), una poes(a
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que no estaba buscando la innovaci6n, que no intentaba experimentar con
nuevasJormar. A partir de Marta y Marfa. gozando de esa madurez poetica
que menciona Cano, ha/Lara de.finido su estilo Urico personal: el alejandrino
blanco, signo ineludible de una vuelta a la tradici6n, de una busqueda en Los
modelos poeticos preestablecidos de La propia poesfa.
Pero esta

#

epoca vieja • tambien viene caracterizada por una

individualidad progresiva:
[i]ndividualidad.... en doble partida: La de/ poeta independiente,
que se va alejando de Lo que en principio fuera representatividad
de un grupo [hecho evidente en el c~o -de, MVAJ y por otra
parte, Los temas tratados que se van ponnenorizando de acuerdo
con esa individualidad como consecuencia de un proceso de
diversificaci6n y dispersi6n de Los poetas mas }6venes
(Galanes, 61).
En el caso de MVA no debemos interpretar esta 'individualidad' como una

mas de

Jonna
quiero

mostrar su personalidad a traves de La poesfa ("yo nunca

ser protagonista,

ni quiero contar mi historia#

(Ugalde,

Conversaciones. 18)), sino como un proceso particular de expresar la
realidad cotidiana: la inJancia, el recuerdo, el arte, Ia soledad, el tiempo.
Un proceso que #nace no de/ impulso de La moda, sino de 'un arte de amor'#
por el que "funda y defiende un mundo totalmente suyo que va revelando su

mas fntimo ser# (Ciplijauskaite,

1988,96).

Este proceso de individualizaci6n, unido a Lo que de vuelta a Lo
tradicional tienen los poetas j6venes, viene concebido por medio de Ia
tendencia 'culturalista '3 y queen MVA se muestra por el paso del intimismo
de Ia primera etapa, al culturalismo de La segunda, donde encontramos Las
reJerencias a obras de arte, escritores clasicos, a La belleza de las fonnas y
mitologfa antigua, pero sin que dicho culturalismo se convierta en la t6nica
general u obsesiva de su obra.
Entre la extensa producci6n de MVA, es el poemario El Coleccionista
el que presenta de Jonna mas recurrente el rejlejo culturalista de la aurora,
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hecho que la hace situarse de forma
-nov(simos-

4

•

mas

directa en el grupo de los

Hablando de esta generaci6n y de/ cu/turalismo, Miguel

Galanes dice que -{rjeconocer obras y autores de/ pasado es convivir con la
tradici6n mas pura; superar, por distinci6n y aprecio esa misma tradici6n,
es encontrar la propia personalidad y el aspecto cultural de un momento en
la historia - (61).
Entre los poemas que componen El Coleccionista encontramos tanto el
reconocimiento de autores y obras del pasado como la propia experiencia
expresada a traves de dichas referencias culturalistas. Aun as(, como a.firma
Cano, no podemos dar completo protagonismo a este poemario en cuanto al
uso del culturalismo se re.fiere ya que en sus poemas anteriores encontramos
tambien referencias a personajes tales como Ofelia, Rosa/fa, Eugenia de
Montijo, y poetas y pintores consagrados, Hopkins, Rilke, San Juan, Turner,
pero el hecho de que los poemas rompan con la versi.ficaci6n larga
(alejandrinos blancos) que habfa caracterizado a los anteriores optando por
poemas aun mas breves de 4 y 6 versos, y cambien el tema de la casa, el
amor, Los recuerdos, por la belleza del mundo exterior, -1ugares, paisajes,
ciudades, iglesias y museos de pafses europeos - (Cano, 175), situan a El
Coleccionista en un Lugar privilegiado dentro de la obra poetica de MVAs.

El Coleccionista se divide en 8 secciones6 de las cuales las seis
primeras se re.fieren a ambientes europeos mientras que en las dos ultimas el
culturalismo predominante de las secciones anteriores se ve sustituido por
referentes autobiogrd.ficos.

Acercdndonos mas al referente culturalista

presentado por MVA en estos poemas, podemos observar que nose limita al
redescubrimiento de autores y personajes pasados, sino que dichas alusiones
son empleadas para apoyar una visi6n particular que tiene mucho que ver
con un tipo de experiencia y sentimiento individual. Rafael Le6n habrla de
sefla/ar que MVA -no se integra en un testimonio cultural, sino que se lo
apropia: el sustrato hist6rico apenas si sirve de explicaci6n -por situaci6n
paralela- a una meditaci6n propia - (48).
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La expresion de estas caracterfsticas van a situar el culturalismo de
MVA en el tercer tipo descrito por Galanes 7, el culturalismo "sensual
personalista" que "ya no cumple sujuncion ornamental, seguramente recrear
experiencias de poetas anteriores" (Galanes, 62). Este tipo de culturalismo
viene del intento de algunos poetas de personalizar Los temas y autores
evocados "en garantfa de la creencia en lo personal yen el propio vitalismo,
donde se estima la independencia poetica" (Galanes,

61).

Esta

7

'personalizacion de Los temas' en Los poemas de El Co[eccionista la

l

encontramos en la relacion directa que se establece entre la voz lfrica y Los
referentes culturalistas, alusiones mitologicas sobre todo, vinculando una

s

experiencia, un estado an(mico o un proceso ps(quico a referencias

e

extratextuales8 llegadas desde otras epocas, no por el aftm de recrear las
experiencias de dichos autores y personajes sino por hacer eco de ellos en s(

a

misma.
En el poema "Place ta de San Marcos• de la primera seccion del
poemario podemos leer:
Amarrate, alma m(a; sujetate a este marmol,
Sebastian de tu tronco, con cuantas cintas pueda
ofrecerte en Venecia la lluvia que te empapa.

is
Amarrate a este palo, alma Ulises, y escucha
-desde donde la plaza proclama su equilibrioel rugido de bronce que la piedra sostiene. (129)9

a
En el Venecia, San Sebastian y Ulises se convierten en Los referentes
?S

culturalistas que van a internalizar la emocion expresada por la voz lfrica en
dialogo con su alma (un dialogo que casi llega a convertirse en un

ie

apostrofe).

La relacion entre la figura de/ tronco de San Sebastian y el

!o

mismo tronco o mastil de Ulises 10 viene expresada por la identificacion de las

Sn

cualidades de entereza, sufrimiento e incluso martirio de ambos personajes
en su lucha por la sobrevivencia. El alma -alma Ulises y alma Sebastian-
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estd metaf6ricamente •sujeta • y •amarrada •, como si su vida fuese en ello,
al "mdnnol" ya la "piedra • que representan el cuerpo, la existencia de/ yo
lfrico. En el ultimo verso •... escucha/ .. ./el rugido de bronce que la piedra
sostiene", vuelve a emplear el referente culturalista de Ulises (el canto rugido- de las sirenas) hacienda

mas

patente la oposici6n entre alma y

cuerpo; un cuerpo que se presenta en contra de la vida por su interes en
conquistar al alma.
El tono melanc6lico de/ poema estd sugerido tanto por el referente
geogrdfico de Venecia, desde la placeta de San Marcos, el centro de la
ciudad, pero en la estaci6n de las lluvias, ·cuando nadie puede imaginarse a
Venecia uniendo sus calles y sus canales por el agua que "empapa'" de
monoton(a y de soledad, como por la longitud de Los versos alejandrinos con
una cesura que invita al reposo .
. En otro de Los poemas de esta primera secci6n, titulado "Ghetto• (130)
leemos:
Denso es el aire aqu(. Y tibio. Lo respiro
entre casas que quiebran su fachada en el agua.
Un gato mdnsamente se me enreda en las piemas
y me retiene inm6vil de/ante de Jahve.
El yo Urico se expresa en primera persona, convirtiendose en el protagonista
del poema, situandose en este barrio veneciano donde resid(an los jud(os y
en donde estaba la fundici6n o gheto de calfones (Garcfa Martfn, 130).
Aunque la alusi6n a los canales y Los gatos es parte de la actualidad eterna
de Venecia, este barrio ya no es habitado por jud(os.

El referente

culturalista jud(o viene re/on.ado por el empleo del nombre de •Jahve •, por
el cual se reconoc(a la figura de Dios entre el pueblo jud(o.
El yo lfrico se manifiesta en un estado de tensi6n o quizas de opresi6n.
El aire que lo envuelve es "denso" y "tibia", las casas surgen a su alrededor
"quebrandose" en sus reflejos sabre Los canales. Los gatos, tan peculiares
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en todas las cal/es de Venecia, lo rodean y se le "enredan en las piernas"
reteniendole en este barrio. La inmovilidad de/ yo Urico adquiere todavfa

mas identificacion con su entorno al revivir la figura de/ Dios de los judfos.
Jahve, como parte tambien un pasado inmovil, que no cambia.
En este poema, el referente culturalista no es llevado al lector como
unaforma de reconstruir una historia particular de Venecia y de lo semftico,
sino que es empleado, una vez

mas, para experimentar la conexion entre el

exterior (el referente) y el interior (sus sentimientos) del yo lfrico. Iniciando
el poema con ese tono opresivo que mencionabamos antes, se llega a un
estado de contemplacion, "inmovil de/ante de Jahve", por el que se sugiere
un cierto sentimiento de impotencia (a pesar de molestarle ese aire "denso"
y "tibio", tiene que respirarlo) o tal vez de aislamiento del yo /(ricofrente a
la voluntad divina.
"La madre de Hector" (135) procede de la seccion, "En el joyero

Tiffany's", y dice asf:

Por esa Ley antigua que obliga a Los amantes
a sucederse en otras y otras generaciones,
yo misma a un joven heroe di vida en mis entraftas.
Me doblegue a las Lunas y en su espera de jubilo
Los hibiscos tifl.eronse.
Se hacfa transparente su rostro sobre el mfo
y el me daba nobleza, belleza, plenitud.
Incendio tras incendio, el cuerpo prevalece.
El referente culturalista que se da cita en el se va a relacionar con la lliada.,
concretamente a traves de lafigura de Hector y en particular de su madre,
Hecuba/I. Aunque identificandose con lafigura de Hecuba ("yo misma a un
joven heroe di vida en mis entrafl.as ") en su experiencia maternal, el yo Urico
femenino emplea el referente cultural mitol6gico para expresar el proceso de
desdoblamiento que sucede en el acto de la procreaci6n ("Se hacfa
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transparente su rostro sabre el m(o/ y el me daba nobleza, belleza,
plenitud#). Hecuba, hablando desde la primera persona del yo lfrico, se
muestra mas humana, quizas menos tragica de lo que tradicionalmente se
piensa, mas cercana al sentimiento humano de la maternidad. #Me doblegue
a las Lunas#, reza en el verso cuarto, marcando el tono de sometimiento a la
ley natural de la vida en este poema, tambien expresado en los primeros dos
versos al decir Por esa ley antigua que obliga a Los amantes/ a sucederse
#

en otras y otras generaciones...

#.

El ultimo verso, retomando la imagen de Troya destrozada por las
llamas (#Incendio tras incendio .. . #) y asociandola con la perdida continua
de la belleza, de la juventud del cuerpo femenino en su #habito n de dar
nuevas vidas, salva de esa misma queda al cuerpo que la inicia, el cuerpo del
hijo que podra sobrevivir a su creadora, #el cuerpo, prevalece#.
En esta misma seccion tenemos a #Cereo Continua# (135)
Alguien me abrio sus brazos y entre su cerco anduve.
Y crecieronme alas dentro de un laberinto
que me cerco tambien. Y levante mi vuelo.
Ahora, ya sin aliento, me cerca el mar de Icaria.
El mito de fcaro 12 es convocado en este poema, junta con el laberinto de
Creta y el mar de Icaria. El yo l(rico aparece no como una personificacion
de fcaro, sino como una entidad particular e independiente.

La

internalizacion que se produce del referente culturalista del fcaro es
empleada para describir un sentimiento amoroso, una vivencia personal que
pane desde el yo l(rico.

Comienza nAlguien me abrio sus brazos...

#

sin

identificar al referente del poema, enfadzando y anticipando, el tono de
abandono y desolacion del ultimo verso cuando dice #ahora, ya sin
aliento... que sugiere la perdida metaforica de la propia vida enfuncion del
#

acoso amoroso experimentado y su hu(da de el.
El laberinto de Creta, el mismo que encerro a Dedalo ya fcaro, es el
que encierra al yo lfrico (#me cerco ... #), pero, en su actualizacion del mito,
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el laberinto no lo es de piedra, sino de amor, de relaciones persona/es. Un
laberinto que va apresando poco a poco al yo lfrico hasta provocar su
necesidad de escapar de el, de la relaci6n con ese •alguien •. Las alas de
fcaro , crecen para la voz lfrica, hacienda que se aleje del laberinto, pero,
al mismo tiempo, que se aleje de esa misma relaci6n que necesita, que le
daba la vida, el aliento de la existencia, "ya sin aliento, me cerca el mar de
Icaria •. El desastroso fin que recibi6 el curioso fcaro parece ser el mismo
fin que cierne al yo lfrico, que sin llegar a caer en las aguas de/ lcaria, nos
hace experimentar la misma condolencia hacia el.
El poema que nos interesa recoger aqu( proviene de la secci6n
r

"Homenaje a Turner• y aun, desde paisajes venecianos, emplea un cuadro

l

del pintor ingles Turner como referente culturalista. Se titula "Venice• (139)
y dice as(:

e
'l

s
e

e
n

Santa Marfa della Salute atardecida,
te vas, nos vamos, vamos
en desva(das g6ndolas
perdiendonos otolfo adentro por sus ocres.
Te conoda en suelfos. .
Hoy, al.fin, ya me tienes.

En este poema, la descripci6n del cuadro de Turner introduce al arte como
elemento culturalista. Como mencionabamos antes, Venecia sigue siendo el
referente geogra.fico que da base espacial al poema. En la primera lfnea se
menciona la iglesia de Santa Marfa. della Salute representada en el cuadro
de Turner, estableciendose un dialogo entre ella y el yo lfrico. El cuadro de
Turner es empleado aqu( no con el mero prop6sito de recrearlo, sino con el
de emplear la misma imagen que hab(a surgido onfricamente para la voz
lfrica, "te conoda en suelfos", recuperandola de ese mismo espacio on(rico,
"[h]oy al.fin, ya me tienes", y reconstruyendo el conjunto de emociones que
rodean esta experiencia particular de/ yo lfrico.
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Venecia vuelve a verse representada desde el aspecto mas mf!lancolico
de/ recuerdo, desde el "otolfo • y desde el atardecer acre, que le dan un tono
triste al poema (esto lo habfamos tambien observado en el poema "Placeta
de San Marcos"), acentuado por la mencion de una estacion (otolfo) que
posee connotaciones de senectud, de.fin de un ciclo, de reposo. La union del
yo lfrico con la tercera persona del plural, "nos vamos", invita al lector a
una identificacion con este sentimiento de alejamiento, representado en el
tercer verso por las "desvafdas gondolas•. que se pierden en el escenario de
una Venecia que va decayendo con la tarde y con la voz lirica.
Aunque son muchos mas Los poemas que componen El Coleccionista.
nos valen Los presentados aquf para testimoniar el empleo tan particular del
Culturalismo por parte de MVA. Remos podido ver coma, aludiendo a la
mitolog(a, a la geografla (especialmente Venecia) y al propio arte, la aurora
andaluza es capaz de sobrepasar la mera representacion de dichas
referencias culturalistas, alejdndose de la simple mencion y asumiendo las
experiencias convocadas por dichas referencias en su propia vision. El yo
lfrico de estos poemas va desde el exterior, lo propiamente culturalista, hacia
el interior de sf mismo, sugiriendo una extension del signi.ficado del mito, de/
lugar geogrdfico y del arte que ya todos tenemos asumidos pero que se
renueva al hacerlos parte de un sentimiento personal, de una vivencia
individual.

lnmaculada Pertusa
University of Colorado at Boulder
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'O

Notes

~

'.a

Al describir a los wnovfsimosw, Biru.te Ciplijauskaite destaca dos
fenomenos: w1) La generacionjoven no busca una ru.ptura radical con
la precedente, 2) en la obra de todos estos poetas consta un deseo de
interiorizacion y de vuelta a las esenciasw (A.lmJn., 95)
Debicki es un poco mas preciso en la caracterizacion de este gru.po:
•un aura mucho mas estetizante y ornamental; lucidas referencias
a la cultura popular, el cine, la musica, mezc/adas con alusiones
literarias; una ru.ptura de las preocupacionesfilosoficas enfavor
de las esteticas y sennoriales; un renovado interes por /os temas
surrealistas y un frecuente uso de la tecnica de/ 'collage'; as{
como una busqueda de nuevos heroes entre los que se incluyen
autores tan diversos como Octavio Paz y Carlos Edmundo de
Ory• (1987, 40).

1e

el
a
el
ie

a,

'el
la

Aunque la descripcion de Debicki aporta mas caracterfsticas de este
gru.po poetico, la mencion de Ciplijauskaite de este wdeseo de
interiorizacion wes importante para nosotros a la hora de considerar el
particular cu/turalismo presentado por MVA.

ra
as

as
yo

2

:ia
(el
se
:ia

Ciplijauskaite abordando el tema de las generaciones dice que la voz
de MVA •es una muy personal; no busca integracion en ningun grupo,
no se acoje a tendencias tematicas en detenninadas caracterfsticas
fonnales que se afinnan en los aflos 70" (1988, 96). Esta opinion esta
confinnada por la propia aurora quien, en una entrevista con Sharon
Keefe Ugalde afinna que •no cre{a en el concepto de 'gru.po' y menos
aun en el de 'generaciones' (Conversaciones. 17).
En otra declaracion, la aurora manifiesta abiertamente su negacion, ya
no solo a la consideracion de gru.po, sino tambien a las implicaciones
estetico-polfticas que estas divisiones sugieren. "Por otra pane,
durante esos aflos [entre 1961 y 1976, que no publico practicamente
nada] se impuso en casi toda Espafla al menos fuera de nuestra tierra
andaluza- un modo de poesfa al que llamo 'social', demasiado distinto
de /os modos que a mf me importaban" (Espada, 394) .

.3

El 'culturalismo' sera la tendencia estetica que se observa con mas
incidencia entre los poetas 'novfsimos' y que se caracreriza por la
alusion a una serie de datos externos y objetivos relacionados con
temas de la cultura. Miguel Galanes hace un esrudio bastante
exhaustivo de este concepto y a el nos remitimos para acercarnos al
tennino:
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"Si la apertura se fundamenta en la reintegraci6n de _todas las
artes, que inin desde la antiguedad c/asica hasta /os romanticos
o los primeros crfticos de la modernidad como Baudelaire y
Rimbaud, /os resultados se iran acoplando a las obras de /os
grandes transgresores de/ siglo XX: Ezra Pound y T.S. Eliot.
Sera entonces cuando el Cu/turalismo interviene como principal
introductor de obras que, si bien eran conocidas, no eran
aconcejab/es en su traducci6n o interpretaci6n por las
generaciones anteriores • (61).

"

Sobre este punto Jose Luis Garcia Mart(n dice, "a/gunos crfticos han
re/acionado los poemas de El Coleccionista con el culturalismo puesto
de moda por /os poetas novfsimos en los afl.os 70.
Pero ta/
cultura/ismo ya estaba presente en la tradici6n andaluza mas cercana
a MVA, como puede ser la representada por /os poetas de 'Cantico ' "
(lntroduccion. 28).
Sea como fuera, el hecho de que sea precisamente en 1976,
fecha 'nov(sima ', cuando MVA edita este poemario que no s6/o contiene
referencias culturalistas sino que tambien hace eco de/ resurgimiento
de escenarios venecianos tan en boga entre los novfsimos, nos hace
pensar en una influencia mas al /ado de estos ultimas que de la
generaci6n de 'Cantico '.

s

Este privilegio es reconocido por Garcia Mart(n, quien en la
introducci6n a la Antalogfa Poetica de 1990, dedica mas de cinco
pdginas a este poemario describiendo/o como "el tiempo, la belleza, la
de"ota de/ deseo constituyen el verdadero asunto de una meditaci6n
que se ejemplariza ahora con el decadente y prestigioso escenario
veneciano • (26).

6

Los tftulos de esas secciones son: "Venezia Serenissima •, "Suite
italiana •, "Capillas mediceas •, "En el joyero Tiffany's•, "Champs
E/yses•, "Homenaje a Turner", "Aurora caudal" y "Himnario".

7

Galanes 1/ega a diferenciar hasta cuatro tipos de Culturalismo: el
tecnico y estetico que introduce la reinterpretaci6n de todas las artes,
desde la antigaedad cldsica a las obras mas contemporaneas; el
culturalismo crftico, que basado en el mismo principio de
reinterpretaci6n que el anterior introducen un elemento de crftica hacia
la caduca hegemon(a espafl.o/a ya sufalsa preponderancia econ6mica;
el culturalismo sensual personalista, que incluird una participaci6n mas
personal por medio de la voz Urica y el culturalismo epico o hist6rico
local que persigue la renovaci6n de e/ementos cultura/es del propio
pasado hist6rico.
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Aunque no vamos a ocuparnos del sentido #intratextuar que el
Culturalismo llega a tener, es necesario que se tenga en mente la
conexi6n entre ambos tenninos. Julia Kristeva en su libro Semiotica
se acerca al concepto de intertextualidad en conjunci6n con el de texto
poetico explicandolo al a.finnar que #[e]l signi.ficado poetico remite a
signi.ficados discursivos, de suerte queen el enunciado poetico resultan
legibles otros varios discursos. Se crea, as(, en torno al signi.ficado
poetico, un espacio textual multipe cuyos elementos son susceptibles de
ser aplicados en el texto concreto (66-67). Gustavo Perez Finnat, en
su artfculo, canonizado #un clasico# sobre la intertextualidad, titulado
#Apuntes para un modelo de la intertextualidad en literatura presenta
un estudio mas que exhaustivo sobre este concepto. Aunque no lo
relaciona tanto al genera poetico, es util en cuanto a sus clasi.ficaciones
de #intertextualidad#.
#
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A partir de ahora, todos Los poemas citados de El Coleccionista vienen
de la Antologfa Poetica de Marfa Victoria Atencia editada por Jose
Luis Garda Mart(n.

JO

Recordemos que San Sebast(anfue atado a un arbol para que un grupo
de so/dados dispararan sabre el con la intenci6n de asesinarlo.
Creyendolo muerto, lo abandonaron amarrado al tronco hasta que
alguien lo Jue a bajar descubriendo que aun estaba vivo a pesar del
tonnento sufrido por las innumerables flechas que le fueron
a"ojadas. Ulises, heroe de la llfada, es recreado en este poema en el
momenta en el que tiene que sufrir el acoso de las sirenas. Para no
rendirse a sus cantos magicos, Ulises llen6 de cera Los o(dos de sus
marineros e hizo que estos lo atasen al mastil del barco en que
navegaban. Aunque Ulises escuch6 la llamada de las sirenas y pidi6
a su tripulaci6n que lo soltaran de/ mastil, estos no pod(an oir Los
lamentos de Ulises y as( pasaron de largo ante las sirenas. (Citado por
el diccionario de mitolog(a de Michael Grand y John Hazel).

JJ

Hecuba, tambien conocida por Hecabe era la hija de Dimas y la
segunda esposa de Priamo, rey de Troya, con quien se dice lleg6 a
tener mas de 50 hijos, siendo Hector el mayor de todos. Asociada con
la cafda de Troya, Hecuba se considera una de las .figuras mitol6gicas
mas tragicas al ser testigo de la destrucci6n de sufamilia, ella misma
y de Troya (citado de Robert E. Bell, pag. 218-221).

12

fcaro era hijo de Dedalo. #Cuando ambos hu{an de[ laberinto de Creta
volando con alas de cera, fcaro, desobedeciendo Los consejos de su
padre, se acerc6 demasiado al sol en su vuelo. Sus alas se derritieron
y cay6 al mar de lcaria donde pereci6 ahogado" (Garc(a Martfn, 1990,
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